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Controlled forensic using GPR has been successful used by law enforcement agencies 
from other countries to locate graves and forensic evidence. However, in Malaysia, 
forensic agencies are still using cadaver dogs in order to determine the clandestine 
graves. The purpose of this study was to determine the applicability of GPR in detecting 
controlled graves for Malaysia environment. The objectives for this study included what 
the different images radar between four burial scenarios (e.g naked object, wrapped 
object, metal object, and wrapped object in 0.5m) in a month monitoring, comparing 
GPR imagery between 250 MHz and 750 MHz antenna and to analyze all the images. 
Data and images were collected on controlled graves containing three graves at one 
meter and 0.5 meter; naked object, wrapped object, metal object and wrapped object 
under 0.5 m. the data then were processed by using Reflex2DQuick. Duo frequencies 
were used to detect the location and depth of the simulation object which are 250 MHz 
and 750 MHz. The electromagnetic wave velocity is decrease with the depth together. In 
terms of antenna performance, 250 MHz data generally provided high resolution image 
for earlier week. Over time, the 750 MHz data provided the higher detail resulted. GPR 
can be one of the best techniques to determine clandestine graves and this study found 

















Kawalan forensic yang menggunakan alat GPR telah jayanya digunakan oleh pihak 
agensi undang-undang dari luar negara dalam menentukan lokasi kubur dan 
pengumpulan bukti forensik. Walaubagaimanapun, di Malaysia, pihak agensi forensik 
masih lagi menggunakan anjing pengesan untuk mengenalpasti kubur yang tidak 
diketahui. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan kebolehan alat GPR dalam 
mengesan kubur bagi situasi di Malaysia. Objektif kajian ini pula termasuk apakah 
perbezaan imej radar antara empat situasi kubur  (cth: objek terdedah, objek yang 
dibalut, objek metal, objek yang dibalut pada kedalaman 0.5m) dalam satu bulan 
perhatian, membezakan imej GPR antara 250 MHz frekuensi dan 750 MHz antena 
frekuensi, dan menganalisa semua imej tersebut. Data dan imej-imej diperoleh daripada 
empat kubur yang ditetapkan iaitu tiga kubur pada satu meter dan satu kubur pada 0.5 
meter; objek yang terdedah, objek yang dibalut, objek metal, dan objek yang dibalut 
pada kedalaman 0.5 m. Data-data tersebut kemudiannya diproses menggunakan 
Reflex2DQuick. Duo frekuensi digunakan untuk mengenalpasti lokasi dan kedalaman 
bagi objek simulasi iaitu 250 MHz dan 7550 MHz. Velociti bagi signal elektromagnetik 
adalah semakin berkurangan dan begitu juga dengan kedalaman. Bagi prestasi antena 
pula, data yang diperoleh oleh 250 MHz antena adalah beresolusi tinggi untuk minggu 
terawal. Dari masa ke semasa, 750 MHz antena menyediakan data yang hasilnya lebih 
terperinci. GPR adalah salah satu teknik yang berkesan untuk menentukan kubur yang 
tidak diketahui dan kajian ini mendapati bahawa GPR adalah sesuai digunakan di 
Malaysia. 
 
